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　　　　　Religious　deveユop皿ent　in　Four　Quartets
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mineko　Honda
　　　　　In　a　letter　to　Willia皿　Foree　Stead，　9　Augu8t　1930，
Eliot　writes：
　　　　　．。．between　　the　　usua1　　8ubjects　　of　　poetry　　and
　　　　　devoti◎nal　verse　there　i8　a　very　　important　field
　　　　　still　　　very　　　unexplored　　　by　　　mOdern　　　poets　　the
　　　　　experience　of　man　in　search　of　God，　and　trying　to
　　　　　explain　to　hi皿self　his　inten8er，　hu皿an　feelings　in
　　　　　ter皿3　0f　the　divine　goa1。．。1》
In　　this　　essay　　we　　shall　　see　　the　　religious　　attitudes
expre3sed　　in　Four　Qu8rtetε　and　　try　　to　cユarify　their
characteristics　and　develop皿ent．
　　　　　　　　　　　　　　嵐　　　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　　　欺
　　　　　　　　Four　　Quartθts　consists　　of　　four　　parts，　　”Burnt
Norton卿　（1934），　醒East　Coker”U940），　剣The　Dry　Salvages瀞
（1941），　and　響Little　　Gidding”（1942）．　　　Each　　quartet　　has
five　　sections．　and　　it　　is　often　noticed　　that　all　the
four　quartets　have　roughly　　the　same　pattern．　　　｝…elen
Gardner　discusses　the　mus　ical　analogy　of　Four　Quartets
and　shows　thaし　each　quartet　has　five　parallel　move皿ents
and　that　the　structure　as　a　whole　is　qulte　consistent．
2）　　C．K．　Stead　reユates　each　one　of　the　poe皿s　to　one　of
the　four　elements，　na皿ely，　紹Burnt　Norton”　to　air，　”East
Coker”　to　earth，　御The　Dry　Salvages”　to　water．　and
露Little　Gidding”　to　fire．　He　also　says　that　the　five
sections　　in　　each　　poem　　follow　　si皿ilar　　patterns　　which
allow　general　de8criptions。3）　　Denis　Donoghue　aユs◎
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discusses　the，　si皿ila「ity°f　the　c°「「esp°nding　secti°n8
in　the　four　poems。4）
　　　　　　Thus　we　see　in　the　first　3eCtio轟。f　ea⑳quartet
presentat　iOn　　Of　　a　　ref　lective　　and　　abstract　　3tate皿ent
concerning　the　rea1　8tate　of　humanity．　　This　stteent　is
ccopnied　　by　　such　　ex皿ples　　fro皿　　the　　paβt　　as　　can　　be
understood　by　all　people　in　all　ti皿es。　　　　In　the　second
section　of　each　p◎e皿　we　are　given　negative　state皿ents
which　express　desolate　conditions　of　hu皿an　l　ife，　but
always　with　a　counter　statement　五皿plying　a　possibiiity
of　　getting　　ouし　of　　the　　unhappy　　condition。　　　The　　third
8ection　　of　　each　　poe皿　　is　　a　　medltation　　on　　the　　way　　to
saSvation．　　The　fourth　section　is　generaily　a
reflections　on　the　saivation　by　Go《ユ．　or　prayer　to　Mary．
In　the　final　secti。n。f　each　p。e皿is　s・皿e　c6駐c1Usi・n
to　the　reflecしions　glven　in　　　the　　　previou8　　　sections・
Except　in　剣The　Dry　Salvages”　this　皿editation　　　　　　begi　n8
with　those　on　proble皿s　encountered　in　　writing　　poetry．
fusing　them　with　the　proble皿s　of　l　ife　in　general・
　　　　　H◎we　ver，　　　to　　　consider　　　the　　　structUre　　　Of　　　FOur
Q口8rtet5　as　we　have　so　far　does　not　Serve　Our　　　　present
aim　very　we11．　　Moris　Weits，　dealing　　　　with　　　　EIiot’s
theory　about　ti皿e，　　　　　sees　　　　　the　　　　　four　　　　　poems
synchronistically　　and　　concludes　　that　　Eliot　　is　　a
Christian　neo－Platonis皿　　for　　there　　can　be　　8een　　in　　a11
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the8e　poe翼8　con8ciou8ne88　0f　i厘風anence　　　　　of　　　　eternal
ele厘ent8　in　the　flux　of　thi8　te厘po：°al　world．　　When　he
points　out　that　80置e　　iロage8　are　reeurrent　throughout
the　foUr　poe目8　and　that　they　reapPear　each　ti1巳e　胃ith　a
ne順r　oeani㎎，　he　doe8　not　make　eonsiderations　on　what　i8
the　8ignificance　of　tho8e　change8．　　He　doe8　not　8ee題　to
pay　enough　attent　i　on　to　the　cha㎎e8　when　he　8ay8．
創‘kittle　Gidding’　is　the　grand　recapitulation　of　the
whole　of　the　Qロ8rtetβ．85）　　Becau8e　the　　　religiou8　　　0r
phi　lo80ph五cal　　attitude8　　expressed　　　i　n　　the　　quartets
change　　a8　　the　　quartet8　　腫ove　　fro口　　”Burnt　　Norton’　　to
°Litt」Le　G五dding’，　it　is　not　ea8y　to　‘recapitulate”　all
the　previou8　part8　0f　the　Quartet5　i臓　the　la8t，　one
poe腫．　　We　面u8t　con8ider　the　changes　　fro珊　　the　　fir8t
poe口　to　the　　la8t　if　we　want　to　clarify　the　re1五giou8
att五tude8　in　the　poe厘8．
　　　　　　　　　　　　　　竃　　　　　　　　　　　濃　　　　　　　　　　　業
　　　　　1口　　御Burnt　　Norto駆醒　　the　　　narTator　　pre8ent8　　a
8tate回ent　u8ing　」L　ine8　fro煽　the　draft　of　凹urder　　fn　　the
Cathed1・8」　ワh五ch　alre　cut　before　the　f　i　r3t　Pre8entation・
　　　　　Tige　pre8e欺t　alld　ti踵e　pa8t
　　　　　Are　both　pre8ent　in　ti謄e　futureg
　　　　　And　t五ロe　future　contained　iロ　t　i厘e　pa8t．．．．
　　　　　What　口五ght　have　been　and　『彫hat　ha　8　been
　　　　　Po五nt　to　one　end，　which　i8　alway8　pre8ent．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Burnt　　Norton，1　）
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In　these　lineρwe　see　the　idea　that　re皿ind3　us。f
Eliot’s　view　of　tradition；　that　五6．　　　　the　　　　past　　　　and
thepresent　　together　　form　　a　　whole　　existing　　or舜er・　　as
”the　past　8hould　be　aitered　by　the　present　a8　皿uch　as
the　present　is　directed　by　the　past．”6》　　Here，　however，
the　醒end．　which　is　alway8　present即　does　not　only　田ean
the　end　of　ti皿e．　　It　also　has　the　connotation　　　of　　　God．
God　in　椰Burnt　Nort◎n”　is　expre8sed　as　”the　stiユ1　point夢
to　which　all　the　ti皿e　and　all　the　things　in　the　worユd
point，　and　around　which　the　world　is　turning．　　But　here
in　the　first　poe皿，　鱒the　　3t111　point”　　cannot　be　wholly
identified　witn　the　Christian　God．　　　Indeed，　there　are
certain　pa8sages　which　suggest　that　the　still　point　is
the　God：　翼Neithelr　flesh　nor　fleshless”（N　）　is　the　state
of　Incarnation；　and　lf　剣The　Word　in　the　desert”（V）　is
meant　to　be　　identified　wi　th　　Jesu8　Christ，　there　are
Plenty　of「　rea80ns　to　consider　the　still　point　as　the
Christian　　God．　　　　Sti11，　　it　　can　　also　　be　　seen　　a8
Aristotle’s　primum　遭obi」e．　Un皿oved　淵ove駕「ρ　o「　Plotino8’8
0ne．　　Although　　Incarnation　　is　　implied，　　the　　negative
words　　in　　which　　it　　is　　described　　5h◎ws　　no　　po8itive
Personal　God　who皿　Chri8tian玉ty　be　l　i　eves　in．　　The　8till
point　i8：
　　　　　Ne　i　ther　from　nor　towar（i8．．．
　　　　　But　neither　arre8t　nOr　四巴ove凶ent．　　And　do　not　call
　　　　　　　　　　it　fixity．
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　　　　　Where　pa8t　and　future　are　gathered．　Neither　ascent
　　　　　　　　　　nor　decline．（皿　）
　　　　　　　This　is　quite　different　fro皿　God　who　incarnated
Himself，　died　on　the　cro8s，　descended　into　the　world　of
qeath　and・e・urrected　up°n　ea「th　in°「de「t°b「ing　a
new　regenerated　life　to　the　hu皿ankind。　　In　　　　　　　　御Burnt
Norton”，　郎Love　is　itself　un巴oving．／　Only　the　cause　and
end　of　movement．即　aRd　such　　love　　i　s　not　agape　but　the
object　of　erσ6　even　though　it　is　conceptually　connected
with　Christ．
　　　　　　In　the　Yeats　lecture．　1940，　Eliot　said　that　”The
ユyric　poet．．．can　speak　for　every　皿an．　or　for　men　very
d三fferent　from　himself；　but　to　do　this　he　ロust　for　the
躍。mrnt　be　able　t・identify　hi皿self　witn　eve「y　man　　°「
other　　皿en；　and　　it　　i　s　only　　his　　i皿aginative　　power　　of
becoming　this　that　deceives　so皿e　readers　into　thinking
that　he　i3　speaking　for　and　of　himself　a1◎ne．．。簾7》　　So
the　　narrative　　voice　　i　n　　Four　　Quartets　　shouユd　　not　　be
hastily　　regarded　　as　　that　　of　　Eliot；　　he　　may　　be
consciousIy　introducing　Platonic　concepts　while　he　　does
not　really　believe　the皿．　　However，　it　is　also　po6sible
that　EIiot，s　Christianity　is　influenced　by　Platonism．
　　　　　”Bりrnt　Norton躍　show8　us　a　negative　neutral　worid。
God　is　expressed　in　such　negative　ter皿5　as
”Unmoving”／Neithe〆，　and“nor”・　　As　we1Lmen　are
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described　as　living　召In　a　di皿　iight：　　neither　dayl　ight／
Investing　form　with　lucid　stillness．．．Nor　darkness　to
purify　the　sou1”（皿）　　　　and　　cannot　　concentrate　　on
anything　　in　this　world．　　　These　皿enh　do　not　see　any
meaning　in　this　world，　nor　do　they　have　any　belief　　in
another　Real　World　either．　So　all　they　can　do　　is　be
“Distracted　fro皿　distraction　by　distraction”，　（皿　）　　　for
they　have　nowhere　to　go　out　of　this　皿eaningless　world．
The　　smothering　aしmosphere　here　together　　with　”酬en　and
bits　of　paper，　whirled　by　the　cold　wind”　（皿　）　　　　reminds
us　of　　the　　world　　in　“Prelude”　where　　”a　　gusty　　shower
wraps／　The　　grimy　scraps／　Of　withered　leaves　about　your
feet／　And　newspapers　fro皿　vacant　lots”（＃Prelude”，1V）
The　sense　of　futility　in　the　lines　in　”Prelude”，　　　　”The
worlds　revolve　　like　　ancierlt　wo皿en／　　Gathering　　fuel　in
vacant　lots”　（“Preiude”，W），　iS　　also　　felt　　about　　the
world　of　”Burnt　　Norton”　　which　　is　　turning　　around　　the
still　point．
　　　　　Thus，　in鐸Burnt　Norton”　men　are　gjven　no　　　concrete
vision　or　assurance　of　the　Real　World．　　Though　songs　of
birds　give　hint　of　the　ti皿ele6s　world，　and　the　lotus
rose，　a　traditional　symbol　of　the　trinity，　of　Jesus
Christ　or　s◎皿etimes　of　Virgin　Mary，　quietly　flowers　in
the　i皿agination，　their　songs　seem　to　be　mere　　deception，
and　the　ユotus　rose　soon　vanishes　away．　　Northrop　Frye
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says　that　椰the　　first　Quartet，　　i　s　an　　apocalyptic，　and
gives　　us　　a　　bird’s－eye　　view　　of　　the　　whole　　range　　of
experience　covered　in　its　successors．躍8》　　However，　what
is　　i皿portaロt　　here　　i　s　　that　　people　　i　n　　“Burnt　　Norton”
fails　t◎　grasp　the　　significance　　◎f　　that　　apocalyptoc
vision．　　　Lines　　in　　the　　second　　section，”hu皿an　　kind／
Cannot　bear　very　much　reality”（a　passage　again　from　his
Murder　jn　the　σathedra」，　Part　ll，but　　　in　　　a　　　different
context）　in　this　poe皿　皿eans　that　man　is　not　capable　of
grasping　reality　as　it　really　is・
　　　　　In　　　this　　　world　　　of　　　unreality　　　and　　　negative
neutralness，　趣an　in　躍Burnt　Norton”　has　to　seek　peace　of
mind　by　escaping　fro皿　all　desires　and　move皿ents．　　Where
everything　and　every　act　　is　eaningless　and　　there　　is
nothing　　to　　make　　up　　for　　the　　口eaninglessness，　what　　is
reco皿mended　i　s：
　　　　　Internal　darkness，　deprivation
　　　　　And　destitution　of　all　property，
　　　　　Desiccation　of　the　world　Qf　sense，
　　　　　Evacuation　of　the　worid　of　fancy
　　　　　Inoperancy　of　the　world　of　spirit，（皿）
　　　　　This　　i8　not　yet　　the　　positive　　evacuation　of　　self
which　leads　to　total　co皿mit回ent　to　God．　　　The　narrator
still　doubt8　if　there　would　reaiiy　be　salvation　so　　that
he　cannot　wh◎11y　believe　in　God．
　　　　　Wi　11　the　sunflower　　turn　to　us．　wi1ユ　the　clematis
　　　　　Stray　down，　bend　to　us；　tendril　and　spray
　　　　　Clutch　and　cli㎎？（W）
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　　　　　He　　would　　hope　　that　　so皿e　　help　　would　　co皿e　　from
above，　　but　　to　　his　　eye，　the　　still　point　　is，　　1　ike　　the
Unmoved　Mover，　un皿oving　tiユ1　the　end　of　the　pQem　and
would　not　come　l　ike　Jesus　Christ　the　Son．
　　　　　Eliot　wrote　”Burnt　Norton”　when　he　had　decided　to
part　from　his　first　wife　Vivien，　who　was　neurotic　and
had　been　too　heavy　a　burden　　for　　him．　　　He　　was　　taking
procedures　to　obtain　a　divorce．　　　　Though　　the　　poet　　and
the　narra　tor　of　the　poem　are　not　one　and　the　sa皿e，　it
might　be　said　that　the　reason　why　創Burnし　　　Norton即　　　has
both　a　heavy　suffocating　air　and　cheerful　gl　impses　of　a
new　　world　　is　　partly　　that　　Eliot　　wrote　　this　　poe皿　　in
considerable　fatigue　from　years　of　cares　and　troubles
but　at　that　ti皿e　he　had　also　hope　for　a　new　and　free
hfe．
　　　　　　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　　　業
　　　　　1n　御East　Coker”　we　see　more　of　a　positive　attitude
than　in　the　previous　quartet。　　　Although　　it　begins　with
the　recognition　that　everything　is　in　a　flux　and　those
who　had　hapPy　皿oments　in　the　past　are　now　under　the
ground　nourishing　the　corn，　it　shows　the　cos皿ic　harmony
and　the　flux　of　all　the　things　in　nature　as　a　great
whole．　　Then，　in　contrast　to　this　great　har皿ony，　the
Pettiness　of　human　wisdo皿　is　recognized．　　The　narrative
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voiCe　in　the　second　section　is　of　an　Old　皿an　who　has
been　disillusioned　about　the　caimness　of　the　oid：
　　　　　　　　　　　　　　　　．．．Had　they　deceived　us
　　　　　Or　deceived　the皿selves．。．
　　　　　The　serenity　only　a　deliverate　hebetude．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．。There　is，　it　see皿s　to　us，
　　　　　At　best　only　a　11皿iしed　value
　　　　　In　the　knowledge　derived　from　experience．（皿　）
　　　　　This　awareness　ユeads　to　another　recognition　that：
　　　　　The　only　wisdom　we　can　hope　to　acquire
　　　　　Is　しhe　wisdo皿　of　humility：　humility　is　endless．（冠）
　　　　　　The　narrator　in　“Burnt　Norton”　does　not　have　any
humility．　　Hu皿ility　is　felt　only　when　one　is　conscious
of　so皿e　superior　being　to　himself．　In　飼Burnt　Norton”．
however，　　the　　”still　　point”　has　　no　　personality　　which
皿akes　a　man　hu皿ble，　　and　ali　other　things　seem　so
thoroughly　　皿eanigless　　that　　men　　do　　not　　feel　　hu皿ble
before　anything．　　　　　In　　創East　　Coker”，　　h◎wever，　　the
narrator　is　’conscious　of　his　own　li皿itation，　and　ready
to　surrender　himself　to　God：
　　　　　I　said　to　皿y　souユ，　be　sti11．　and　let　the　dark　come
　　　　　　　　　upon　you
　　　　　Which　shall　be　the　darkness　of　God．（皿　）
　　　　　This　darkness　　is　　different　　from　　the　　darkness　　in
”Burnt　Norton”　which　is　the　darkness　co皿ing　fro皿　total
meaningiessnes8　and　e皿ptiness・
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　　　　　Stin’the．　narrat。r　is　con8ci。u8　that　his　faith　is
not　yet　a　genuine　one。　　He　probably　sees，　in　the　old
people，s　”fear　of　posses8ion．／　Of　belonging　to　顔nother㌧
◎r　to　others，　or　to　God即（E）s　his　own　fear　of　belonging
to　God・　　In　oulr　age．　man　has　so　long　seen　his　醒self”　to
be　　his　　own　　that　　i　t　　is　　now　　very　　ha夏Ld　　fQr　　hi血　　to
surrender　　it．　　　　The　　inner　　uncertainties　　about　　the
narrator，s　own　faith　is　expressed　in　these　l　ines：
　　　　　I　sald　to皿y　soul　be　sti⊥1．　and　wait　without　hope
　　　　　For　hope　would　be　hope　for　the　wrong　thing：　wait
　　　　　　　　　　without　love
　　　　　For　love　would　be　love　of　the　wrong　thing；　there
　　　　　　　　　　ls　yet　faith
　　　　　But　the　faith　and　the　love　and　the　hope　are　all
　　　　　　　　　　in　the　waiting
　though　this　is　foilowed　by　the　hopeful　lines：
　　　　　Wait　without　thought．　for　you　are　not　ready　for
　　　　　　　　　　thought：
　　　　　So　the　darkness　shall　be　the　l　ight，　and　the
　　　　　　　　　　stillnes6　the　dancing．（皿》
Hopeワ　10ve　and　faith　are　the　three　theologicaユ　virtues
in　ChriStianity，　and　the　narrator　has　not　yet　attained
any　one　of　the皿。
　　　　　Indeed，　one　of　the　characteristics　of　this　quartet
is　　the　　inner　　conf　l　ict　　of　　the　　narrator　　betweell　the
hesitation　　in　　surrendering　　his　whole　　self　to　　God　and
the　consci◎usne3s　that　nothing　but　surrender　would　give
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hi皿　hope　for　8alvation．　　Re皿inding　the　readers　of　The
Book　of　Co」βon　Prayer．　側That　　thy　　grace　　日aye　　alwaye8
preuente　　and　　folowe　　u8．”（Bk．　Coemon　　Prayet㌧　　　σ011ect
17t血ワSund　Trinj　ty）　and　i巴plyi㎎　Holy　Co回皿union，　he　　8ay8
in　　8ectionlV：
of
The　whole　earth　is　our　hosPitai．．．
Wherein．　if　we　do　we　11，　we　sha　1ユ
Die　of　the　ab801ute　paternal　care
That　will　not　leave　u8　but　prevents　u8
　　　　　every切here。．．
The　dripPing　blood　our　only　drink
The　b1◎ody　f　le8h　our　only　food：
In　spite　of　which　we　like　to　think
That　we　are　sound，　8ubstantlal　flesh　and　blood－－
Again．　in　spite　of　thato　脚e　call　thi8　Friday
　　　　　go◎d．（V）
real
po8itiveiy．
his　own　ユi面itations　and　newly　gained　hu国ility：
　It　8hould　be　not　iced，　however．　that　toward　the　end
のEast　Coker”，　there　co●e　　the　first　word8　8howing
　readines8　0n　the　part　of　the　speaker　　　　　to　　　　　act
　　　　　　　　This　readiness　co皿e8　from　his　awareness　of
　　　　　　　　　　　　　　　．．．perhap8　neither　gain　nOr　los8
For　u8，　there　i8　0nly　the　trying．　　The　rest　is　not
　　　　our　bu8　ine88．．．
We　口u8t　be　sti11　題oving
Into　another　intensity
For　a　futher　union，　a　deeper　co旧置union．（V）
　　　　　The8e　　l　i　nes，　re煽ind　i　ng　u8　0f
i8　a11夢．　in8i8t8　0n　the　　i　mPortance
co匿厘it口ent　of　resul　t　to　Providence．
服a職1et’8　醒readine88
0f 　action　with　　the
Thu8　創8tillne8s卿
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here　co皿es　fro皿　faith　and　not　fro皿　lack　of　皿ove皿ent．
　　　　　　　　　　　　　　　潔　　　　　　　　　　　塞　　　　　　　　　　　　寒
　　　　　In　“The　Dry　Salvages”，　we　see　yet　田ore　positive
atーしitudes　than　in創East　Coker”．　　This　　poem　　begins　with
the　awareness　of　hu皿an　agonyρ　especially　that　of　tho8e
who　are　at　the　面ercy　of　the　sea　which　rLepre8ents　the
irresistible　power　of　fortune．　or　maybe　of　God・　　It　　　is
true　　that　　in　　this　　poem，　　the　　prayers　　of　　the　　drowned
sailors’　bones　are　said　to　be　“the　unprayable／　Prayer”
（皿　）．　　and，　　though　　there　　are　　some　　fa五th，　　三t　　i　s　　■The
unattached　devoちion　which　皿ight　pass　for　devotionless瀞
（皿　）．　　　Yet．　　now　　the　　narrator　　believes　　that　　at　　least
蘭ary’s　prayer　has　been　valid．　　He　is　conscious　that　the
皿ere　passage　of　ti皿e　never　erases　the　original　sin　of
hu皿ankind，　but　he　is　not　completely　without　hope。　　He
can　ask　Mary　to　pray　for　皿an・
　　　　　The　narrator’　view　of　the　world　also　has　changed．
He　has　co皿e　to　see　so皿e　皿eaning　in　this　world：
It　see皿s，　as　one　beco皿es　older．
That　the　past　has　another　pattern，　and　ceases　to
　　　　　be　a　mere　Sequence－一・。・
The　皿o皿ents　of　happiness－－not　the　sense　of
　　　　　we11－being，
Fruition．　fulfilment，　security　or　affection・
Or　even　a　very　　good　dinner．　but　the　sudden
　　　　　illu皿ination・一一
We　had　tbe　exper　ience　but　missed　the　meaning・
And　approach　to　the　皿eanlng　restores　the
　　　　　　experlence
In　a　different　for皿，　beyond　any　皿eaning
We　can　assign　to　hapPiness．（9）
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　　　　　　　　　This　　change　　in　　the　　view　　of　　the　　world　　is
accompanied　by　a　change　in　the　　view　of　action．　　Here，
positive　　move皿ent　　is　　for　　the　　first　　ti皿e　　strongly
recommended．　　　The　　words　　御Fare　　forward，鍍　　comes　　from
Krishna，　who　is　identifie（1　with　the　supreme　God　Vishnu
in　　B血agavad　　σゴt8，　　and　　it　　suggests　　that　　man’s　　faring
forward　or　taking　action　accords　with　God’s　wi11．
　　　　　　　　On　the　other　hand．　we　see　　in　section　V　the
narrator　is　not　yet　capable　of　clearly　seeing　　　　　　　the
eternal　皿oment：
　　　　　　　　　　　　　　．．．to　apprehend
The　point　of　intersection　of　the　ti皿eless
With　ti皿e，　is　an　occupation　for　the　saint－一。．．
F°or　most　of　us，　there　is　only　the　unattended
Mo皿ent，　the　moment　in　and　out　of　time．．．
　　　　　　　　　　　　．．．These　are　only　hints　and　guessesp
Hints　followed　by　guesses＿．（V）
　　　　　Still，　now，　this
deception　or　illusion．
hint　is　not　dis皿issed　as　a　mere
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．。the　rest
Is　prayer，　observance，　discipline，　thought　and
　　　　action
The　hint　half　guessed，　the　glft　half　understood，
　　　　　is　Incarnation．
Here　the　i皿po8sible　union
Of　spheres　of　existence　is　actua1，
Here　the　past　and　future
Are　conqured，　and　reconc　i　l　ed．．．（V》
The　narrator　now　accepts　the　limiしed　condition　of
一　124　一
皿an．　but㎞ows　he皿ust　act　a叩解ay．　He　believes　that
創right　　action　　is　　freedo皿／　　Fro皿　　past　　and　　future”（V》，
i．e．　fro皿　all　enchain皿ent　of　ti皿e．
　　　　　　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　　濃　　　　　　　　　　　業
　　　　　　In　側Little　Gidding離，　創the　ti皿eユess　mo皿entD　is　felt
for　　the　　f　irst　　ti皿e　　by　　the　　narrator　　as　　a　　concrete
reality．　　　Little　Gidding，　an　old　village　where　there
used　　to　　be　　a　　Chri8tian　　co皿皿unity　　formed　　under　　the
direction　of　Nicholas　Ferrar，　is　a　place　where　not　only
saints　but　also　ordinary　peoPle　sincerely　prayed　and
were　heard　by　God．　　eard。　　The　narrator　f　i　nds　in　　　　this
vi1ユage　a　place　for　purgation　and　an　entrance　to　the
Real　World．
　　　　　Eliot　says　in　l950：
　　　　　　　　　　I　wrote。　in　露Little　Gidding費，　a　passage　which
　　　　　is　　intended　　to　　be　　the　　nearest　　equivalent　　to　　a
　　　　　canto　of　the　lnferno　or　　Purga　torjo，　　in　　styIe　　as
　　　　　well　　as　　content，　　that　　I　　cOuld　　aChieve．　　　　The
　　　　　intention，　of　course，　was．．．to　present　to　the　mind
　　　　　of　the　reader　a　paralle1，　by　means　of　contra8t，
　　　　　between　the　Inferno　and　　　the　　　Purga　torio，　　　which
　　　　　Dante　visited　and　hallucinated　scene　after　an
　　　　　air－raid．9）
　　　　　In　a　letter　to　John　Hayward，　who　give8　皿uch　advice
t◎　El　iot　in　the　co皿position　of　Foロr　Qロqrtets・　he　aユ80
says．　81　wish　the　effect　of　the　whole　to　be　Purgatorial
which　i　s　皿uch　more　appropriate．　t　l　O）
　　　　　In　　the　　purgatoriai　　8cene　　of　　the　　8econd　　8ection，
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Eliot　u8es　an　image　of　the　Holy　Spirit　as　a　dove・　（cf・
John　I．　32》　　The　fire　8nd　water　are，　of　cour8e，　コeant
to　　be　　God’s　tools　　to　　purify　　the　　earth．　　　But　　Eliot．8
conte皿poraries　see皿　to　have　seen，　in　　these，　　overlapped
i面ages　　of　　Ger皿an　　bomberls　　and　　the　　air－raid。　　　Helen
Gardner　point8　0ut　that　”　Anyone　who　　l　i　ved　through　the
London　　raids　　must　　I　ink　　water　　and　　fire　　as　　equally
destructive．　remembering　the　　charred　　and　　sodden　　ruins
and　　their　8皿ell　the　　煽orning　after　as　the　great　ho8es
played　on　the　flaming　and　s皿oking　ruins．齢11》
　　　　　　　　Eliot　　ingeniously　connects　wartime　　England　　and
purgatory　60　that　the　hope　of　salvation　later　in　this
poem　皿ay　have　had　8trong　effects　on　the　回inds　of
conte皿porary　readers　who　wished　for　peace　　and　　salvation
fro咀　dangers　during　the　war・
　　　　　In　this　last　quartet　　faith　　beco皿es　　stronger　　than
ever・　The　narrator　sees　in　the　ryined　scene「y　the
purgation　　6f　　皿ortal　　hope　　and　　despai駕㌧　　　of　　the
・e・f－centered　eg。曲ich　ha・been　”The・acrifige　that　we
denied．”（ll）　　　This　　i8　the　purgation　of　醒Attach皿ent　to
8elf　and　to　thi　ngs　and　to　per80ns”。（皿　》
　　　　　In　the　third　8ection．　the　narrator　distingui　shes
the　　three　　8tates　　in　　our　　l　ife．　　that　　i　8，　　attachment．
detach口ent，　and　indifferenee。　　Of　the　three，　the　　　8tate
of　　detachment，　　ワhich　　i8　　also　　80ught　　for　　in　　”Ash
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Wedne8day齢　　（1930）　　a8　　紹Teach　　us　　to　　care　　and　　not　　to
care” i1），　i8　here　regarded　as　the　ideal　state．
　　　　　Now．　the　narrator　find8　in　love　a　way　to　go　out　of
attach皿ent　　into　　detaehment　without　　falling　　into　　the
8tate　of　indifferenCe：
　　　　　Thus，　10ve　◎f　a　country
　　　　　Begin8　as　an　attach皿ent　to　our　own　fie工d　of　action
　　　　　And　co皿e8　to　find　that　action　of　little　i皿portance
　　　　　Though　never　i　nd　i　fferent．”（皿　）
　　　　　The　love　for　the　country　is　not　agaρe　or　charity，
but　　it　is　the　first　step　to　go　out　of　the　egot三stic
love・　So　soon　i　n　this　poe面　do　we　see　　the　　apPearance　　of
しhe　concept　of　agape．　　　The　narrator　thinks　of　繕three
蹴en．．．on　the　scaffold．鍾　（皿》　　　This　　i　s　　the　　scene　　of
Calvary，　　and　　we　　notlced　　that　the　concept　　of　I．ove　　i　n
”Burnt　Norton”．　that　is，　創Love　　is　itself　un皿ovin9”（V）
has　now　co皿pletely　changed　into　an　i皿age　of　the
salf－sacrificing．　active　God．　　The　narrator　is　now
conscious　of　the　atonement　by　Christ　and　8ays，　in　the
words　of　Julian　of　Norwich：
　　　　　Sin　is　behovely．　but
　　　　　AI　l　shall　be　we11，　and
　　　　　AI　l　manner　of　thing　8hall　be　we1ユ．．．（皿）
　　　　　In　the8e　l　ine8　we　see　a　faith　in　God　who　ha8
brought　a　good　result　even　out　of　Ada踵ρs　curse．　　G◎d　i8
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now　conceived　as　Love，　and　hu皿an　8uffering　a8　agonle8
in　　purgatory　　where　　Love’8　　fire　　con8u鳳e8　　0ur　　f　i　re　　of
de8ire　and　self　attach口ent．
　　　　　　Now　that　the　narrator　ha8　hope，　faith　and　belief
in　I」ove，　hi　s　way　of　seeing　the　world　　　　　ha8　　　　　beco厘e
altogether　different　from　that　in　the　first　quartet：
　　　　　We　8hall　not　cease　fro皿　exploration
　　　　　And　the　end　of　a　l　l　our　expioring
　　　　　Wi　l　l　be　to　arrive　where　we　8tarted
　　　　　And㎞ow　the　place　for　the　first　ti皿e．．．
　　　　Quick　now，　here，　now．　alway8－－
　　　　　A　cond五tion　of　co矯plete　8i回PIicity．．．
　　　　　And　all　shall　be　wel　l　and
　　　　　A11　皿anner　of　thing　shall　be　well
　　　　When　the　tongue8　0f　fla皿e　are　in－folded
　　　　　Into　the　crowned　knot　of　f　ire
　　　　　And　the　fire　and　the　rose　are　◎ne．（V｝
　　　　　If　we　have　unreserved　faith　and　sincereユy　look　for
the　eternai　world，　the　door　of　the　eternal　worユd　wi　l　l
be　alway8　0pen　to　us．　　Nancy　　　Gish　　　finds　　　in　　　Four
Quartets　a　　露皿ove面ent　　toward8　　affir皿ation簾，　　and　　says
this　last　poe皿　is　the　poeI■　of　affirmation。12）　　Indeed．
Four　　Quartet8　　ha8　　a　　■ove鵬ent　　toward　　faith；　　and．
though．　a8　Frye　points　out．　the　　　four　　　poe廼8　　　”form　　　a
single　　cyclethat　　begins　　and　　ends　　at　　the　　same
point澱，　i．e．　the　rose　garden　13）．　the　　　　　　　　　　narrator’8
attitude8　never　return　to　the　originai　8tate　in　“Burnt
Norton”．
　　　　　　　　　　　　　　　　　激　　　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　　　翼
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　　　　　On　the　who異e　it　i8　noticed　that　五n　Foロr　Q凹8rtetβ
there　are　few　concrete　　i皿ages　of　God．　　　As　has　been
often　pointed　out，　whaし　the　poet　is　most　　　　　　　　　keenIy
consciou8　0f　is　ti鵬e．　　　In　EIiot’s　poetry，　ever　since
Prufrock，　　ti皿e　　has　　been　　regarded　　as　　enchainment　　or
destroyer．　　In碍Burnt　Norton卿．　how　　to　　conquer　　ti皿e　　i8
sti1工　　of　　great　　concern．
　　　　　　He　wrote　in　1931　that　創It　would　see皿　fanta8tic　to
accept　Christiani　ty　becau8e　we　first　believe　the　Go8pe1
団iracles　to　be　true．。。we　accept　the　miracles，　or　80皿e
ロiracles．　to　be　true　because　we　believe　the　Gospel　of
Jesus　Christ層．14）　　This　suggests　that　he　was　not　皿uch
impressed　by　the　Incarnation　or　resurrection，　which　a「e
a皿ong　　the　　greatest　皿iracles　　in　the　　Gospels．　　　Indeed，
there　are　few　passages　whlch　i鵬ply　the　active　persenal
God　i　n　Foしth　Quartetβ，　nor　are　there　any　direct　prayers
to　　God．　　　　Peter　　Ackroyd．　　a　　biographelr　　of　　EIiot，
cO皿皿entlng　On　his　conversion，　says，　“And　yet　his　waS
stjll　　the　　eXpression　　of　　aesthetic　　preferences　　or
psychological　needs　　（it　is　i皿possible　to　separate　the
two》　　rather　　than　　the　　formulation　　Of　　any　　religiou8
bel　ief　　a8　　such．　　　V．　A．　　De皿ant　　has　　recalled　　EIiot’8
conviction　　in　　later　　l　ife　　that　　‘religiou8　　e口otion
without　　God　　as　　the　　object　　of　　faith　　wa6　　really　　a
Patllological　condition’耀。15）
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　　　　　Eliot’s　faith　　may　　have　　deepened　　by　　the　　ti璽e　　he
wrote　　‘Little　Gidding．”　　　It　　is　　8ignificant　　that　the
tone　　　and　　　attitude8　　　0f　　　創Little　　　G五dding・，　　　and
con8equently　of　Four　Quartets　as　a　whole．　i8　　厘uch　　目ore
hopefu三　than　ever．　sugge8ting　the　faith　in　God．　　　But
no冊　　i　t　　is　　not　　our　　bu8ines8　　to　　cons　ider　　whether　　the
faith　which　is　8een　in　the　quartet8　is　the　overflow　of
Eliotρs　own　faith　or　whether　it　is　the　work　　　　of　　　　his
P。etic埆agination・N。w　it　suffices・e　to　8ee　that
there　　i　8　a　religi　ous　develop回ent　on　the　part　of　the
narrator，　or　narrators，　fro皿御Burnt　Norton”to側Llttle
Gidding夢．
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